







































































































































































































December 1963 The Journal of Geobotany Vol. XII. No. 3 
最近，栗田子郎氏は，植研 38巻 2 号（ 1963）で， イヌイワガネソウの胞子母細胞の分裂時に
おける染色体の行動， 染色体数などからこのシダは雑穫であり， 胞子形成不能であること
を発表した。 この研究により，筆者のこの胞子IC関する観察は誤でないことが立証された。
It is discovered by the au也or出at the phenological type of Coniogramme fauriei 
HIERON. has summer green, as observed日t many localities such as Kiriyama, Amag­
iyugashimacho, Prov. lzu, Ochiai, Sibakawacho, Prov. Suruga, Megurisawa, Okabecho, 
Prov. Suruga and Shironishi, Sakumacho, Prov. Totomi in every winter from 1957 
to 1961. 
Also he found出at this fern does not produce the spores in sporangia both in 也e
cultivated land and in the natural habitats for the last five years. 
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